Accession negotiations with Spain on agriculture. Information Memo P-19/80, March 1980 by unknown
t_
KOuI,ISSIoNEN  FoR D€
COr,*'llSsloN OF THE
cot$tsstoNE  DELLE
EUROP'EISKE  FIELLESSKABERS  -  KOI'MISSION DER EUROP/iISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-





6ROUPE  DU  PORTE-PAROLE
GRUPPO  DEL  PORTAVOCE
BUREAU  VAN DE WOORDVOERDER
rrroRrATroil Ll$ffi&ffiY 
.iloTEo'rHFoRmATmil
I]ITIIRTATIIRISCHE  AUIZEICHIIUI{G  illlTA D'IilFI|RMAZIllI{E
HF0RitATt0lt MEil0  TER 00CUilE]{T|E
rst enlargement and the negotiations with
ating prjncipLe i s the totaL acceptance of the
iacoui s communautai  re
iaIready.begun  to take
BrusseLs, March 1980
ACCESSION NEGOTIATIONS  WITH SPAIN ON AGRICULTUEE
-
AgTicuLfure is a key sector in Community enLargement to inctu
Spain. The Commission has adopted the broad Lines of a Communication
to the CounciI in which it  puts forward ways of overcoming  the obstacLes
to Spainrs hanmonious integration into the Community. In view of the
ifferences existing between Spanish agricuLturaL poLicy and that of the
Communityt a suffjcientLy [ong period wiLI have to be aLtowed to bling
about this integration. The Commission  (see Point I betow) therefore
considers that the transitionaL period (from the time of accession)
shouLd not be [ess than seven years and no Longer than ten years.
The incLusion of Spain i,n the Community agricuLturat system wiLL,
moreover, accentuate market baLance probLems and aIso certain structuraI
difficutlies, which wiLL have financiaL consequences. The Commjssion
(see Point II  beLow) therefore proposes certain adjustments to the
in the context of the steps whjch the Community has
to improve the position of Mediterranean pnoduction
iand negions.
i  for some products the enlarged Community w'itL have seLf-suppLy  rates
iexceeding 1A0%. The other Mediterranean  countries currentIy supptying
,th"r" products witl consequentIy encounter serious probIems in seLLing
itheir goods on Community markets. The Commission (see Point III  beLow)
jconsiders that the enLargement of the Community must not jeopardise the
icooperation Links buiLt up with non-Community  Meditenranean countries and
ithat it  is therefore important to expLore with them the ways and means
;of avoid'ing a deterioration in their  agricuLturaL trade with the Community. i
As in the case of the fi
Gneece, the underLying  negoti
Community  acquis. '-
The Commission considers that the transitjonaI period shouLd, in generat,
cover aLI agricu[turaL products and that jts duratjon shouLd be the same for
aLL products. It  should nbt be Less than seven years, nor Longer than ten
yeans.
The Community agri cuLturaL machinery wi L [,  in princ'ipLe, and save
for soeciaL cases where it  is essentiaL and justified, have to be apptied
in its entirety by Spain from the date of its accession. This is necessary
if  the new Member State is to be integrated from that datejn Community
administration of the co,mmon agricuLturaL pol'icy'  '/ '
I. in wiLL ri cuLt(.
Spanish farm prices, however, wiLL have to be aLigned progressive'ty;xon
l.&smmunity prices dur jng the'trans jttionaL period. The principLe of ip"rgg.rets'rivity
wou[d a[so have to be appLied for llhe'*ntroductjon  in Spain of Community aids
and the setting up of the customs union.
Where the state aids cunrentLlr appLied in Spain are incompatibLe  with
Communjty legjsLation, they shouL{, generaLLy speaking, be abolished from
the time of accession, The same appljes to the quantitative restri ct'ions
and the other non-tariff barriers 1lo trade.
Whi Le the transitionaL measures are 'in force, mechani sms must be
introduced to prevent the distortions and disruptions which couLd be caused
on the present Community or the Spanish market by the differences in price
Levets. This sytem of mechanisms tlouLdr'in genera[, incIude the
apptication of accession compensatory amounts, calcuLated on the basis of
the diffenences between Spanish and Community pnices, which wouLd be phased out
prognessively  during the transitionaI  period as prices are aLigned. A safe-
gr"id cLause wouLd aIso be applied,, on a recjprocaI basis, during this period.
The soeci aL situatjon in certain agri cuIturaL sectors caL L s for
specific provisions in some cases. The most important seem to be ceneaLs,
vegetabLe oiLs and fats and fruit  and vegetabtes.
As regards cereats, the Spani:;h prices of maize and sorghum, products
widel.y used in stock-farming and in which both the Community and Spain
are deficient, should be aL'igned on the basis of the present import pilice
teveLs and not the highen productjon price leveLs, This approach wouLd
avoid too sudden a rise in stock-farming costs in Spa'in. So that producers
of thse cereats wouId not be penaL'ized, Spain wouLd, moreover, be author.ised
to compensate them for the djfference between import prices and current
production prices during the trans'itionaL period by means of subsidy wh'ich,
however, wouLd be paid from the Spanish budget.
For oits and fats the acceptance by Spain of the Community aggqLs
wiLL mean an increase'in the pricer of oLive oiI  and the remova[ of the
'present restrictions on tnade in competing vegetabLe oiLs.  This wouLd
have a considerabte effect on the pri ce ratio between these two groups of
products (this ratio is, at present, 1.62f in Spajn as against 2,521 in
the Community). The restrictions  on tnade in vegetabLe oiLs other than
oLive oiL shou[d be dismant led graduaLLy in onder to prevent a too abrupt
change, which wouLd affect the consumption of oLive oil-
For fnuit and vegetabLes it  was found necessary toa dapt the price
compensation mechanism  adopted for aLL the sectol's generaLLy, since too rigid
a compensation mechanism  h,ouLd, deprending on the case, e'ither have unduLy
penaLised exports or been jnsufficient to avoid market disturbances on account
of the very wide price variations withjn a sinqLe marketing year which are
a feature of this sector. The Comnrission thereforeproposes that, for this
sector, the compensatory amount be calcuLated, as at pnesent, on the basis
of the difference between the normaL reference price and the entry price for
Spanish products. The tatter is,  however, caLcuLated in a speciaL way in
order to take account of the progn€lssjve dismantLing during the transitionaL
period of Common Customs Tariff duties in trade between the Community and
Spai n.3.
II.  4{aplinc _the commoL_ggliggltULaL Jggligl
The extension to Spain of the Community.gggj:'in agricu[ture is
a major event not only for that country but atso for the Community  as a
who[e. There is a risk that certain aspects of the 1ggg!:.; shaped in
the context of the present Community, couLd considerab[y  aggravate the
problems aLready confronting the Communjty if  they were extended without
adaptation to the new Member States. These are, 'in particulan, the
probIems created by market imbaLances and the ensuing budgetary consequences
and by reg'ionaI imbaLances, notabLy those affecting the Medjtenranean
areas. Under these circumstances, a communication deating excIusiveIy
with transitionaL prov'isions woutd not have g'iven the Counci I a suf f i cient [y
comprehensive view to be abLe to enter unreservedLy into negotiations in this
part'icuLarLy sensitive sector. The Commission has therefore atso formutated
some ideas on adapt'ing the.Community  acAuis_.
The practicat measures set out in the communication deat with the
vegetabLe oiLs and fats, fruit  and vegetabLe and wine sectons, which are the
most affected by the enLargement of the Community to incLude Spain.
VEGETABLE  OILS
The estabIishment in the enIarged Community of an otive oiL/seed oiL
price ratio more favourable to o[ive ojI by increasing aid, would, given
the present r^lorLd market situation, involve the EAGGF in an expense which in
the enLanged Community couLd vary between 1 ?00 and 1 500 mi[Lion EUA, as
against the 500 mjLLion EUA thjs sector costs the present Community of Nine.
The increase in expenditure resutting from Spa'inrs accession hroutd be in the
order of 600-700 miItion EUA.
NevertheLess, the increase wouLd not occur immediateIy at the time of
accession of new Member States but take p[ace during the transitionaL
period, The estimated cost to the budget is considerabLe.  Neverthetess,
it  shoutd be remembered in this connection that oLive oiI wi[1, in the
enLarged Community, affect more than two miLtjon agricutturaI  producers,
whose pel_ggpiLa  income is, on average, the lowest jn the agricuLtural
sector. Moreover, most oLive production js concentnated in regions suffering
generaL underdevetopment, tacking economic aIternatives outside agricutture
and having unempLoyment rates far in excess of the Community average.
ConsequentLy, the Commonity must find the means of financing this
increased expenditure.  One possibiLjty m'ight be to jncrease its  own
resources, which wiLL in any case be necessary in the coming years.
Another possibiLity  wouLd be to introduce a charge on vegetabLe oiLs and
fats ghether produced in the Community or imported from non-Commun'ity
countnies) as a form of own resources. This charge would a[so heLp to
ensure a more cohenent policy in the oiLs and fats sector, as proposed,
by the Commission in its  Communication  to the Councit in November 19D.'
The Commission does not wish to reach a concLusion on the
this stage. It  feeLs that further consideration  must be given
matter during the period preceding Spainrs accession so that a
qrey be_!?tetr_4 the appropriate time.
@
'l'Changes in the Common AgricuLturaL PoL'icy to help baLance





In order to heLp achieve a b,etter baLance in the market, a s€rigs
of measures are proposed covering production and market'ing structures,
intenvention machinery and trade. ExampLes are an improved system of
assistance for groups of producers, the introduction of the possibiLity
of jntervention on consumer markets and the repLacement of the quantitative
restrictions currentLy appLied by certain Member States by reference pricesl
and market promotion  premiums t.rouLd graduaL[y be aboIished. The aboLition
of this premium for oranges and mandanins wouLd accompany  progress made under
the pIan for nestructuning the Community citrus fruit  sector.
In the wine sector the Commission'intqnds  to continue working along
the Lines set out in the 1979-85 programme', for exampLe in connection with
the controt of new ptantings, notabLy for quaLity wines psn and tabLe
grapes. In addit'ion, adjustments shouLd be made to Community prov'isions
on irrigation, chaptaLization and preventive disti LLation.
The guideIines put forward for changes in the Community ggggis_ shouLd
be seen in the broader context of the efforts injtiated by the Commun'ity
to counteract structuraI market jmbalances and their impL'ications for the
Community budget. ALthough the Mediterranean regions of the Commun'ity
must pay for their share of the measures  designed to help baLance the markets,
the cost must not be borne by Mediterranean  producens aLone, but must be
shared equitabLy by the Commun'ity as a whoLe.
It  is in this spirit that th,e Commission  has broached the probLem  and
worked out soLutions.
The Commission considers tha't the internaL rork on the adaptation of the
common agricuLturaI poL'icy and th,rt concerning the negotiations more
directLy, wilL have to be pursued in tandem at a rate and accord'ing to the
procedures which are appropriate 1to them and without hindering  each other.
III. Avoidinq  advens fn
rranean countries
The adoption of the proposed measures, both those concerning certain
changes in the common agri cultural. poIicy and those relat'ing to the
transitionaL machinery, does not however mean that the nisk of a serious
drop in imports espec'iatLy'in the case of some Mediternanean  products
wouLd be averted.
In concnete terms, the Community shouId exptore possibLe so[utions
wjth the non-Community  Meditenranelan countries at the appropriate time
to avoid a deterioration jn their trade. The finaI goaL shoutd be to
set in action commencial, economic and financiaI instnuments which make
it  possibLe at teast to maintain, in overaLL terms, the income
traditionally derived from agricut.turat exports to the Community.
To this end, at the same timer as the negotiations with the appLicarrt
countries, contacts shouLd be mader urfth the non-Community  Mediterranean
countries princ'ipa[|.y concerned irr order to ana[yse the probLems better,
to assess thejr magnitude and, in this vtay, to make it  easier to se[ect
the means of soLving them.
IV.  Thg e[LArge_Og]LL_gl_L[c _SE[ggtrU*-Lq -itgLg{g 
gpein: - ;1 qrAi gt gvegl lqL
the ggBmon_ggllcuLturgL  jgo.ti Sa
Spanish agricutture, by'its'v'ery s'ize, wiLI heLp to transform
Community agricuLture. As a resul,t of Spaints accession, the Community
ffi
'coNcza)2oo final .  -/.5.
wilL see a:
27% increase in jts usabLe farming acreage
80% increase in its irrigated usable farming acneage
287, increase in its working poputation engaged ih agricuLture
30% increase jn the number of agri cuLturaL hoLdjngs.
To put.it simpLyr it  may be said that community agricuLture  wiLL
increase by nearLy one third both in terms of Land area and the men to
cuLtivate jt,  On the other hand, potentiaL consumption  wiLL increase by
onLy 13% with the addition of 36 miLLjon consumers  whose ggl-gegitA income
is approximatety  50% Lower than the Community average'
Spanish agricuLture differs from Community agricuIture jn a number
of ways. FirsiLy, it  shouLd be noted that its share in the Spanish economy
is doubLe that of'agricuLturaL act'ivity jn the present communjty (8-9%
of GDP as against 4.4%).
Despite Spainrs geographi caL features and continentaL  cLimate, its
agricuLturaL production is more distinctLy Mediterranean than those of
the present community, Thjs can be seen in the predom'inance of crop
products - vegetabLes, frujt,  cereaLs, wine and oLive ojL - by contrast with
the Livestock products which predominate in the Community'*o"L,r'o"a"  FoR DE
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MATiERES GRASSES  VEGETALES (po'int II  paqe j)
L'6tabL'issement dans La Communaut6 6Largie drun napport de prix huiLe dtolive/
huiLes de grains plus favorab[e d Lrhuile droLive par une augmentation de Lraide,
comporterait,  dans les conditions actueLLes du march6 mondiaL, une d6pense  pour
[e FEOGA pouvant varier pour La CEE 6largie entre 1rZ e 1,5 mitLiards d|.ECU, montant
qui est i  comparer aux 500 milLions drECU qui constituent la charge budg6taire actuelLe
du secteur pour La Communaut6 i  Neuf. Lraugmentation  de La d6pense due A Lradh6sion
de L'Espaghe serait de Lrordre de 6 d 700 miLLions drUCE,
Toutefois cette augmentation ne se concr6t'ise pas immediatement au moment de Lradhesion
des nouveaux Etats membres mais eLLe se r6aliserait au cours de Ia p6riode transitoire.
La charge budg6taire pnevisibLe stavrire consid6rabLe. 1L y a Lieu toutefois, d
cet 69ard dravoit'd Lresprit que IrhuiLe droLive concernera, dans une Communaut6
6targie, plus de 2 miLLions de producteurs  agnicoLes dont Le revenu pan t6te est,
en moyenne, Le pLus bas atteint  dans Ie secteur agricoIe. Par ailLeurs t'essentieL
de La product'ion r  droLives se concentre dans les r6qions caract6risies
par un sous=d6veLoppement gen6raLis6,  par I'absence d'atternatives  6conomiques  dans
le secteurs extra-agricoLes et ou le taux de ch6nage atteint  des niveaux qui d6passent
de Loin  ceux constat6s en moyenne dans la Communaut6.
Dans ces conditions La Communaute doit trouver Les moyens pour financer cet  accrois-
sement des d6penses. Une des poss'ibiLites pourraient consister dans ['accroissement
des ressources propres qui sera de toute fagon n6cessaire dans Les prochaines anness'
Une autre possibilit€'pourrait cons'ister dans Irintroduction drune taxe sun Les
huiLes et graisses d'orig'ine vegetaLe (produites dans Ia Communaut6 ou import6 des
Pays tiers)  en tant que ressource propre. Cette taxe irait  aussi dans Le sens
drassurer une coh6rence  accrue i  ta poLitique suivie dans [e secteur des matieres
grasses comme sugg616 par La Commission dans sa communi'cation  au ConseiL de novembre
1979 (1).
La Commission ne souhaite pas trancher la question d ce stade. ELLe considdre que
des refLexions suppL6mentaires  en La matidre sravdnent n6cessaires au cours de La
p6riode qui pr6cdde Lradh6sion de LrEspagne, Ce fagon gurunr. d6cision puisse 6tre
prise en tant appropri6.
(1) Amenagement  de La polit'ique agnicote commune en vue drun meilLeur 6qu'iLibre  des
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NEGOCIER L'ADHESION DE LIESPAGNE DANS LE SECTEUR AGRICOLE
LragricuIt'i.rre  est un secteur-c[6 dans te processus dt6l.argissement  de La Commu-
naut6 i  LrEspagne. Dans une communication  au Conseil dont Ia Commission vient dradopter Les grandes Iignes, cetLe-ci propose des onientations devant oermettre
de surmonter Les obstacIes d une int6gration  harmonieuse de ltEspagne dans Ia
Communaut6. Les differences existant  entre Ia poLitique agricoIe espagnoLe et ta Communaut6 n6cessitent  de pr6voin une p6riode suffisamment  tongue pour r6aLiser cette int6gration. La Commission (voir point 1 sj-'dessous sslime par cons6quent que [a pr6riode de transition (d pantir de Ltadhesion) ne devrait pas Etre infe- rieure b 7 ans sans toutefois exc6der 10 ans.
Lrinsertion de LrEspagne dans ItagricuIture  communautaire accentuera par aiLIeurs Ies probLemes drequ'itibre des march6s ainsi que certaines difficuIt6s structurel-
Les avec des cons6quences sur Le pLan financien. La commission (voit ooint II  ci-des- sous) propose par cons6quent centa'ines adaptations de Itacqu'is communautaire dans
Le cadre des mesures que La Communaut6  a deji commenc6 6 prendre pour am6Liorer
La situation des productions et des 169ions m6diterrandennes.
La Communaut6 6targie connaitra des taux drauto-appnovisionnement  sup6'rieurs A
100% pour certains produ'its. It  en 16suItera, notamment pour Ies autres pays m6-
denran6ens qui fournissent actuettement  ces produ'its, de s6rieux probLemes dt6couIe-
ment dans [a Communaut6. La Commission (voir point III  ci-dessous consid6re que  i
Lretargissement de Ia Communaut6 ne doit pas compromettre Les Liens de cooperation
nou6s avec les pays tiers m6djterran6ens  et qufiL importe donc drexptorer avec ces
derniers Les voies et Ies moyens permettant dt6viter la d6gnadation de Leurs 6changes
agricoIes avec Ia Communaute.
I.  Comment  L rEspagne reprendra La potitique agricote commune
Comme dans [e cas du premier 6Largissement et  Lors des n6gociations avec La Grdce,
La reprise int6graLe de Iracquis communautaire constitue Le principe de base de Ia
n6goc i at i on .
La Commission estime que La p6riode de transition devrait, en rdgLe g6nerate, couvrir
tous  tes produits agricotes et comporter  une dun6e uniforme pour lrensembLe des pro-
duits.  ELLe ne devrait pas Stre inf6rieure d 7 ans, sans toutefois exc6der 10 ans.  ,
Les m6canismes agricoles communautaires devront, en principe et sous r6serve de cas particuIiers indispensabIes et justifi6s,  6tre appIiqu6s pIeinement par L I Espagne
des Ia date de son adh6sion. CeLa apparait n6cessaire pour permettne Ltint6gration,
dds cette date, du nouveau pays membre dans te processus de gestion communautaire
de [a poLitique agricoLe commune  I
I1{FtlRMATtlRISCHE  AUFZEICHl{U1{G
|]{FI|RMATt(lt{ MEit0-2-
Cr,sStr par contre, pnogressivement que Les prix agricoLes  espagnoLs devraient
se rapprocher, au cours de La peliode tnansitoire, des prix-communautaires'
ie pr'.incipe ae f a progressivite senait tlgaLement d retenir srag'issant de Lrin-
trrrduction, en f spagn!, des a'ides commurlautaires ainsi que de L tetabLi ssement
de lrunion douanidne.
Les aides nationaLes actueLLement appLiqu6es en Espagne devraient, par contre,
LonsqureLLes  sont incompatibLes  avec La LegisLation communautairer  6tre aboLies,
en g6n6raL, dds Lladh6sion. It  en est de m6me en ce qui concerne Ies restrictions
orrntitatives ainsi que Les autnes obstacLes non tarifaines aux 6changes'
perndant La dur6e dtappLication  des mesures transitoires,  des m6canismes doivent
6tre mi s en pLace pour d,viter Les di storsions et  Les perturbat'ions  qui pourra'ient
naitre sun Le march6 de La Communaut6  ar:tuelLe ou de LrEspagne, des 6carts des
niveaux de prix respectifs. Ce systdme comporterait, enr g6n6raL, L tappLication
de montants compensatoires adh6sion caLr:uL6s sur La bas,e des 6carts entre Les prix
estoagnoLs et Les prix  communauta,ires, teur incidence de'vrait Atre 6Limin6e progres-
sivement au cours de La periode d'rppLir:ation des mesures tnansito'ires en fonction
du rapprochement des prix.  Une cLause de sauvegarde serait 69aLement  appLicabLe,
sur une base de n6ciprocit6, au cours de cette p6riode.
La situation propre i  certains secteurs agricoLes impLique, dans queLque cas, des
dispositions particuLidnes. parmi ces cas, Les pLus s'ign'ificatifs sembLent ceux
des c6r6aLes, des matidres grasses v6g6rcaLes et des fnurits et  L6gumes.
Stagissant des c616aLesr'il est p16vu quren ce qui concerne Le mais et  Le sorgho,
pr.,cluits Largemfiffifis6s  pour Lr6Leviage et pour Lesc;ueLs tant ta communaut6  que
LrEspagne sont aeticitaips5, ou€ Le rapprochement  des p'pjx en Espagne s'effectue
a partir  des niveaux actueL Lement appLirlu6s i  Lr'importation et non ceux, pLus
eL,ev6s, appLiqu6s A La production.  Cettr: fagon de proc6der 6vitera'it,  en Espagne,  un
reL6vement trop abrupt des charges pour Lt6Levage. Afin dt6viter une p6naLisation
des producteurs de ces c6r6aLes, LrEspagne serait,  en o,utre, autor.is6e d compensen
au cours de la p6riode transitoire  La d'if f6rence entre Les prix i  L r'importation
et Les prix actueLs d La production moyr:nnant  une subvention qui, toutefois,
resterai t  A La charge du budget espagno  l- -
Ence qui concerne Les matidres grasses, La repr'ise par LrEspagne  de Lracqu'is commu-
nautaireimpL'iqueunrffixde|'huiLed'oLiVeet||6Liminationdes
restrictions  actueL Lement exi stantes en matidre dr 6changes  t'Jr hui Les rreg6taLes concur-
rentes. CeLa affecterait considerabLement Le rapport de's prix pour ces deux groupes
de produits (ce rapport est, actUeLLement,  de 116= 1 en Espagne contre 215: 1 dans
La communaut6).  Afin dt6viter que cette modification ait  Lieu drune fagon trop abrupte
et qureLLe affecte La consommation  dthu'iLe d'oL'ive, iL est pr6vu que la demobiLisation
des restrictions en mati6re dt6changes 6:our Les huiLes v6g6taLes autre que lrhuiLe
dr,rLive soit effectu6e dtune fagon progress'ive-
En ce qui concerne Les fruits  et  L69ume:;, iL est apparu n6cessaire dradapter Le meca-
nismeretenupour|'ensffi]senmatidnedecompensationdesprix.En
effet,  un m6canisme  de compensation  tnop rigide se serait av6r6, en raison des
variations de prix trds importantes quir:anactdrisent  ce secteur au couns drune mame
campagne, seLon Le cas, inutiLement  p6naL'isant pour Le produit export6 ou insuffi-
r4ni [ori  6viter des perturbations sur l.e march6. Crest ainsi que la Commission
pr,cpose, pour ce secteur, que Le montant compensatoine  soit  caLcuL6, comme crest Le
cas'actleLLement, sur La base de La diff6rence entre Le prix de r6f6rence normaL et
Le prix  drentr6e des produits espagnoLs; ce dernier 6tant, toutefois, caLcuL6 de
de fagon particuLi6re afin de tenir  com;:te de la d6mobiLisation progressive, au cours
de La'per:iode de transit'ion, dans Les echanges entne La Communaut6 et  |. I Espagne,
des droits du tarif  douanier  commun.-3-
II.  Adapter La potitique agrico[e commune
Lrextension i  L I Espagne de L racquis communautaire en matidre agricoLe repr6sente
un 6vSnement majeur non seulement pour ce payst ma'is ega[ement pour La Communaut6
dans son ensembLe. Certains aspects de Iracquis, congus dans Ie contexte de Ia
Communaut6 actueLIe, r'isquent, sriLs 6taient 6tendus sans adaptations  aux nouveaux
pays membres, draccentuer  considerabLement  des probtdmes  auxque[s La Communaut6
Rft-deiaacoqfr9rl!6e_. Il -qlasit ,-en Baf!i uLier de qeux cr66s .par tes d6sequi f ibres.- ue II'c'r LI's et 
'"Ft lSBf l8FtJ80t 8Ufle8t?46€tn8'le8n.86f8Hl"fitaflBFl'888n*EE. d68figuaAibres reg'tonaux, en pa
conditions, une communication Iimit6e aux seuIes dispositions  transitoires nraurait
pas permis au ConseiI une vue drensembIe suffisante pour engager, sans 16serves,  ta
n6gociation dans ce secteur particuIidrement sensibIe. La Commission a, en
cons6quence, 69atement formu[6 des indications reIatives A Lradaptation  de ['acquis
communautai re.
Les mesures concrdtes 6nonc6es dans Ia Communication concernent Ies secteurs des
matidres grasses v6g6taLes, des fruits et Legumes et du vin qui sravdrent les p[us
affect6es par Lt6Largissement de La Communaut6 6 LrEspagne.
ijans Les domaine des fruits et L6gumes fra'is un meitteun-EhiriLibre  du march6 est
recherch6paruneserffi[esstructuresdeproductionetdecom-
merciaIisation, Les m6canismes drintervention ainsi que Ies 6changes. On peut
citer A cet 6gard une am6tioration du regime draides aux groupements de producteurs,
Irintroduction  de La possibitit6 drintervention sun Les march6s A La consommation
et [e rempLacement  des restrictions quantitatives actuetIement appIiqu6es par cer-
tains Etats membres par des prix de r6f6rence. Par aitteurs tes primes de p6n6tration
seraient aboLies progressivement. Pour ce qui concernei tes oranges et Ies manda-
rines, cette aboLition suivrait ta progression'des trdvaux entrepris dans Ie cadre
du pLan de restructunation dea agrumes communautaires.
En ce qui concerne Leecteur viti-vinicote, Ia Commission envisage de poursuivre  tes
effortsdans[esensffiu,'programme1979-1985(1)''.Lesactions
pouvant 6tne envisag6es concernent Le cont16Le des plantations et notamment cetIes
des v'ignes A v.q.p.r.d. et  d raisin de tabIe. Par aiLLeurs', iI  conviendrait dram6-
nager les dispositions communautaires en matidre drirrigation, de chaptatisation et
de distitIation prdventive.
Les orientations 6nonc6es en matidre de modification de Lracquis communautaire doi-
vent 6tre app16ci6es dans Le contexte pIus Large des efforts entam6s, par a'itLeurs,
par La Communaut6 en vue de contrer Ies des6quiIibres  structunets des march6s et
Leurs implications sur Le budget communautaire.  A cet 69ard, si tes 169ions m€,diter-
ran6ennes de ta Communaute doivent supponter Leur part de mesures tendant A un meit-
teur 6qu'iIibre des march6s, Ireffet ne peut 6tre uniquement i  La charge des
producteurs mediterran6ens, mais doit 6tre 6quitabLement support6 par LrensenbLe
de ta Communaut6.
Crest dans cet esprit que [a Commission a abord6 tes problemes et defini [es sotutions.
(1) cOM (78)260 finaILa Commission considdre que tes travaux intennes portant sur Les adaptations de
Ia poIitique agricote commune et ceux cioncernant pLus rCirectement la n6goc'iation,
de,uront 6votuer drune fagon parattdLe maris seLon Les rythmes et Les proc6dures qui
teur sont propresret sans donner Lieu i  des blocages 16'ciproques.
III.  Eviter tes c uences d6favorabLe's ur Lr6conomie des PaYs@
Lr;adoption des mesures propos6es, tant ceLLes qui concernent certains am6nagements
de La polit.ique agricote commune que ceL Les se r6fdrant aux m6canismes de trans'ition,
ne permet pas de concLure pour autant que, surtout pour centains produits m6diter-
ran6ens, Les risques drune baisse s6rieuse des importatjons  seraient 6cart6s.
Concrdtement, Ia Communaut6 doit  Le mome,nt venu.,expLorer avec ces pays, tes soLutions
possibLes polr 6vjter La degradation de Leurs eihanges. Le but finaL devrait 6tre
constitue par La rnise en oeuvre drinstrumentS, dtordre commerciaLr 6conomique ou
firrancier, aptes d.permettre au moins Ier maintien, en termes gLo aux, des recettes
ffaditionnelIes  de,couLant de L rexportation agricole vers La Communaut6'
IL conviendrait, i  cette fin  que, paraLLdLement aux n6gociations avec les pays
carrdidats, des contacts aient Lieu avec les pays tiers  mriditerran6ens  pn'incipaLement
in.t6ress6s  af in de mieux anaLyser les prob[dmes, dren 6'vaLuen I letendue et pan Li,
de faciLiter  Le choix des moyens n6cessarires.
IV. Lt6Largissement de ta Communaut6 A lrEspagne: un 6v6nement majeurpour La PoLitiQue
_qricoLe commune
pan son importance mEme, tragricuLture €,spagnoIe contrilcuera ]  changer Le visage de
Lrirgricu[ture communautaire.  Par Le fait  de Lradh6sion,  La Communaute  augmentera de:
27% sa surface agrico[e utiLe,
80% sa surface agricoIe utile  irri9u6e,
28% sa popuLation active agricoLe,
30% Le nombre de ses exptoitations agricoLes.
En sch6matisant, on peut 6crire que la climension  de LtagricuLture communautaire  sera
6Liargie de prds drun tiers,  aussi bien au niveau des tenres, que des hommes qui Les
cuLtivent. A Ltinverse, [e potentieL de consommbtion ne se trouvera accru que de 13%
par trapport de 36 miLiions de consommateurs dont Le revenu par t6te est inf6rieur
dfenviron  50% i  La moyenne communautaire-
pan ses caract6ristiques, LragricuIture  espagnoLe pr6sente de nombreuses  diff6rences
avec Lfagricutture  communautaire. En premier Lieu, iL convient de nemarquer que
sa part dans Lr6conomie espagnoLe est doubLe de ceL[e de Lrdctivit6 agricoLe dans
If iactueLIe Communaut6  (819% du P.I.B. contre 4r47.) -
Au niveau des productions, LrEspagne p16sente, malg16 sie morphoLogie et son cLimat
continenta[, un caractdre nettement pLus mediterran6en  que La Communaut6  actueLLe.
Cer:i se retrouve dans La pn6dominance  des productions v6getaIes, L69umes, fruits,
c6r^6aIes, vin, huiIe dtoLive, contrastant ainsi avec La Communaut6 ou ce sont tes
productions  animales qui L remportent.*o"L,r'o"a"  FoR DE
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MATiERES GRASSES  VEGETALES (po'int II  paqe j)
L'6tabL'issement dans La Communaut6 6Largie drun napport de prix huiLe dtolive/
huiLes de grains plus favorab[e d Lrhuile droLive par une augmentation de Lraide,
comporterait,  dans les conditions actueLLes du march6 mondiaL, une d6pense  pour
[e FEOGA pouvant varier pour La CEE 6largie entre 1rZ e 1,5 mitLiards d|.ECU, montant
qui est i  comparer aux 500 milLions drECU qui constituent la charge budg6taire actuelLe
du secteur pour La Communaut6 i  Neuf. Lraugmentation  de La d6pense due A Lradh6sion
de L'Espaghe serait de Lrordre de 6 d 700 miLLions drUCE,
Toutefois cette augmentation ne se concr6t'ise pas immediatement au moment de Lradhesion
des nouveaux Etats membres mais eLLe se r6aliserait au cours de Ia p6riode transitoire.
La charge budg6taire pnevisibLe stavrire consid6rabLe. 1L y a Lieu toutefois, d
cet 69ard dravoit'd Lresprit que IrhuiLe droLive concernera, dans une Communaut6
6targie, plus de 2 miLLions de producteurs  agnicoLes dont Le revenu pan t6te est,
en moyenne, Le pLus bas atteint  dans Ie secteur agricoIe. Par ailLeurs t'essentieL
de La product'ion r  droLives se concentre dans les r6qions caract6risies
par un sous=d6veLoppement gen6raLis6,  par I'absence d'atternatives  6conomiques  dans
le secteurs extra-agricoLes et ou le taux de ch6nage atteint  des niveaux qui d6passent
de Loin  ceux constat6s en moyenne dans la Communaut6.
Dans ces conditions La Communaute doit trouver Les moyens pour financer cet  accrois-
sement des d6penses. Une des poss'ibiLites pourraient consister dans ['accroissement
des ressources propres qui sera de toute fagon n6cessaire dans Les prochaines anness'
Une autre possibilit€'pourrait cons'ister dans Irintroduction drune taxe sun Les
huiLes et graisses d'orig'ine vegetaLe (produites dans Ia Communaut6 ou import6 des
Pays tiers)  en tant que ressource propre. Cette taxe irait  aussi dans Le sens
drassurer une coh6rence  accrue i  ta poLitique suivie dans [e secteur des matieres
grasses comme sugg616 par La Commission dans sa communi'cation  au ConseiL de novembre
1979 (1).
La Commission ne souhaite pas trancher la question d ce stade. ELLe considdre que
des refLexions suppL6mentaires  en La matidre sravdnent n6cessaires au cours de La
p6riode qui pr6cdde Lradh6sion de LrEspagne, Ce fagon gurunr. d6cision puisse 6tre
prise en tant appropri6.
(1) Amenagement  de La polit'ique agnicote commune en vue drun meilLeur 6qu'iLibre  des
march6s et drune rationaLisation  des d6oenses  (COM (79) 710 finaL)
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